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Vini Juniarli, (2019): The Correlation between Socioeconomic Status and 
Learning Styles among the Eighth Grade Students of 
MTsN 1 Pekanbaru. 
 
The aim of this research was to examine the correlation between 
socioeconomic status and perceptual learning style preferences among the eighth 
grade students of MTsN 1 Pekanbaru. The design of this research was 
correlational research which focused on two variables. The population of this 
research was the eighth grade students of MTsN 1 Pekanbaru. The total number of 
population was 319 students. To select the sample, the researcher used 
randomsampling techniques. There were 50 students as the sample. To collect the 
data, the researcher used questionnaire about students socioeconomic status and 
students perceptual learning style preferences in English learning. The data was 
analyzed by using kendall correlation and SPSS 23. The result of the data analysis 
showed that students socioeconomic statuswas categorized into middle level. The 
auditory, kinesthetic and individual learning styles were the most preferred by the 
students. This research also showed that there is strong significant correlation 
between students’ socioeconomic status and their learning style at the eighth grade 
of MTsN 1 Pekanbaru.  
 
 














Vini Juniarli, (2019): Hubungan antara Sosial Ekonomi Status dan 
Preferensi Gaya Belajar Perseptual di antara Siswa 
Kelas Delapan MTsN 1 Pekanbaru. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara status 
sosial ekonomi dan preferensi gaya belajar persepsi di antara siswa kelas depan 
MTsN 1 Pekanbaru. Desain penelitian ini adalah penelitian korelasional yang 
berfokus pada dua variable. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas delapan 
MTsN 1 Pekanbaru. Jumlah total populasi adalah 319 siswa. Untuk memilih 
sampel, peneliti menggunakan teknik random sampling, ada 50 siswa sebagai 
sampel. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan angket tentang sosial 
ekonomi status siswa dan preferensi gaya belajar persepsi siswa dalam 
pembelajaran bahasa Inggris. Data dianalisis dengan menggunakan kendal 
korelasi dan SPSS 23. Hasil analisis data menunjukkan bahwa status sosial 
ekonomi siswa dikategorikan ke tingkat menengah. Gaya belajar auditory, 
kinestetik, dan individu adalah yang paling disukai oleh siswa. Penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa ada korelasi signifikan yang kuat antara status sosial 
ekonomi siswa dan gaya belajar mereka dikelas delapan MTsN 1 Pekanbaru. 
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 CHAPTER I 
INTRODUCTION 
 
A. Background of the Problem 
Learning style is important in teaching and learning process because it 
is one of the individual attributes that influence learning (Wong & Nunan, 
2011). Students have different strengths and preferencess in the way,when 
they involve and process information. Therefore, they have different learning 
styles in learning process. 
According to Fleming and Mills (1992), learning style is the tendency 
of students to adapt certain strategies in their learning as a form of their 
responsibility to obtain a learning approach that suits the demands of 
classroom/school learning as well as the demands of the subjects. The students 
take responsibility for their learning, they are at the centre of the process and 
everything is under their control. They search answers to the problem and 
benefit from their unique performances and preferences in their learning style. 
They know what they want to learn and “how.” This awareness will change 
their perspectives on learning new things (Fidan, 1986). 
In line with idea above, the eight grade students of MTsN 1 Pekanbaru 
have difference learning styles. Based on the explanation of  the students, 
some of them prefer to learn individual, grouply, auditory,  and other learning 
styles. Afterwards, the learning style preferred by students are very influential 




schools located in Amal Hamzah Street, Pekanbaru Regerency. This school 
uses 2013 curriculum as a guideline to teach and learn.  
MTsN 1 Pekanbaru provides English as a subject to the students with 
the minimum learning achievemet of 78. The eight grade students of MTsN 1 
Pekanbaru learn short functional texts. They have to fulfill the minimum 
learning achievement of 78 in learning short functional text. The minimum 
learning achievement of the eight grade students in learning short functional 
texts is described in the following table below :  
Table I.1 
Score of Category 
 
No Range Category Description 
1 89-100 Very good The students are able to  express, 
respond and get their meaning about 
short functional texts very well. 
2 79-89 Good The students are able to  express, 
respond and get their meaning about 
short functional texts well. 
3 60-78 Sufficient The students are able to  express, 
respond and get their meaning about 
short functional texts sufficiently 
4 50-59 Poor The students are able to  express, 
respond and get their meaning about 
short functional texts poorly. 
5 0-49 Very poor The students are able to  express, 
respond and get their meaning about 
short functional texts very poorly. 
 
During the researcher observation and interviewed based on the rubric 
above,the researcher found most of students still difficult to express, respond 
short functional text. The ability of the students is reached as the espectation 




because they are not able to express, respond and get their meaning about 
short functional texts sufficiently. 
Based on the problem above, the researcher can find some phenomena 
as follows some of students are not able toexpress short functional texts in 
Englishorally, some of students are not able to respond short functional texts 
in English orally. some of students are not  able to know the meaning of short 
functional texts in English, some of students are not able to to know feature 
language of short functional texts. 
 During the researcher interviewed the students of MTsN 1 Pekanbaru, the 
cause of the problem in English learning is learning style.Many of students 
only focus on one learning style. for example, students have auditory learning 
style cannot speak to give respond in English orally because they prefer to 
listen and do not like to speak. 
 Afterwards, there are some factors that influence students learning style. 
one of them is Socioeconomic Status (SES). Its because socioeconomic status 
is the measure of the influence that the social environment has on individual, 
families, communities, and schools. In many ways SES is related to the 
concept of social class (Farhana Ferdoes, 2016).  
Furthermore, some findings  have indicated that lower class students 
are more collaborative and tend to work in groups because “these students 
have often learned from an early age to rely on their communities, friends, and 
family and have always also helped and been helped by others”, middle class 
students, on the other hand, are more competitive and prefer to do individually 




By considering these issues, it can be hypothesized that those students 
who are from low SES may indicate preference to group learning style more 
than middle class students; in contrary, middle class students may prefer 
individual learning more than their low SES peers. But, the study in Iran 
revealed that there was no meaningful relationship between students‟ 
socioeconomic status and their learning style (Huseynpur, 2015, p. 46). This 
factually, there is contradicting of previous research on the relationship 
between socioeconomic status and learning styles of students in learning 
English. 
Nevertheless, there is a lack of research in examining the relationship 
between socioeconomic status and learning styles of students. Most of 
preliminary studies focus on the relationship between socioeconomic status 
and beliefs about language learning of students (Ghafourna, 2016), relation 
between socioeconomic status and motivation of learners in learning English 
(Khansir, Jafarizadegan & Karampoor, 2016) and the relationship between 
students socioeconomic status and their achievement in learning English 
(Akhtar, 2011). Therefore, the researcher interested to examine the correlation 
between socioeconomic status and learning styles of students in learning 
English. 
Related to the explanation above, MTsN 1 Pekanbaru is one of school 
that have many students from different socio-economic status and different 
learning style. In this school, many of the students from high socio-economic 
status, middle socio-economic status, and low socio-economic status. The 




learners, kinesthetic learners, tactile learners, social (learn in group), solitary 
(learn in individual/alone). So, because a lot of difference socioeconomic 
status and learning style at MTsN 1 Pekanbaru, the writer choose this school 
to research the correlation between socioeconomic status and learning style. 
Based on the researcher observation and interview with some students 
and teachers, the researcher found that there are some differences learning 
styles of the students with come from different socioeconomic status. For 
instance, there are some students with high socioeconomic status prefers to 
learn in individually in learning English. In contrast, there are some students 
who come from middle or low socioeconomic status tend to study in group in 
learning English. 
Based on the problem depicted above, the researcher is interested in 
conducting research entitled “The Correlation Between Socio-Economic 
Status and Perceptual Learning Style Preferencesamong the Eighth 
Grade Students of MTsN 1 Pekanbaru”. 
 
B. Problem 
1. Identification of the Problem 
To identify the existing problems, the researcher interviewed the 
english teacher and some students in the eighth grade of MTSN 1 
Pekanbaru.Socio-economic status is one of the cultural background that 
give effect in learning style. 
The students from middle or low socio-economic status tend to 




electronic median during in learning process. While, the students from 
high socioeconomic status prefers to learn in individually. Its because they 
have complete facilities provided by their family. 
2. Limitation of the Problem 
After identifying the problems stated above, it is clear that there are 
many problems in this research. Thus, the writer needs to focus the 
problem of her research on socio-economic status and learning styles of 
students. The reasons for choosing socio-economic status and learning 
styles in this is case because socio-economic more influence to learning 
style. 
3. Formulation of the Problem 
Based on the problem depicted in the background of the problem, 
the research will identify as follows: 
a. What are the Students‟ Socio-Economic status at the eighth grade of 
MTsN 1 Pekanbaru ? 
b. What are the Students‟ Perceptual Learning Styles Preference at the 
eighth grade of MTsN 1 Pekanbaru ? 
c. Is there any significant correlation of Socio-Economic Status and 
Perceptual Learning Style Preference among the eighth grade students 






C. Objective and Significanceof the Research  
1. Objective of the Research 
The objectives of the research are as follows: 
a. To know students‟ Socio-Economic status at the eighth grade of MTsN 
1 Pekanbaru 
b. To know students‟ Perceptual Learning Style Preference at the eighth 
grade of MTsN 1 Pekanbaru 
c. To examine the correlation between Socio-Economic Status and 
Perceptual Learning Style Preference among the eighth grade students 
of MTsN 1 Pekanbaru 
2. Significance of the Research 
The significances of this research are as follows: 
a. Theoritical benefit 
The result of this research hopefully can be used to improve 
students‟ Perceptual learning style Preference, and resolve the issues of 
socio-economic status and increase learning process. 
b. Practical benefit 
1) For students : 
a) The result of this research hopefully can be used to make the 
students have good learning style in learning process. 
b) The result of this research hopefully can be used to increase 





2) For teachers : 
c) The result of this research hopefully can be used by the teacher 
to know learning style of students‟ 
d) The result of this research hopefully can be used by teacher to 
help students‟ of low socio-economic status through 
scholarship. 
 
D. Reason for Choosing the Title 
There are some reasons why the writer is interested in conducting this 
research. The reasons are as follows : 
1. Many theory related to the socio-economic status and learning style of 
students. So, that the writers easier to get a lot of references for this 
research 
2. This research is not yet investigated by other previous researchers at State 
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. The location of the research facilitates the writer in conducting the 
research. 
 
E. Definition of the Term 
There are so many terms are involved in this research. In order to 
avoid misunderstanding to the terms used in this research, thus, the writer 






1. Definition of Socio-Economic Status 
Socio-Economic Status (SES) is a defining term which is used by 
sociologists for variations in wealth, power, and prestige, and it is closely 
related to academic achievement (Woolfolk, Winne&Perry, 2003). 
According to American Psychological Association (APA). Socio-
economic status can be described as the social class of a person or a 
specific group, and a combination of education, income and profession are 
the most important signs (Ghaemi & Yazdanpanah, 2014).In this research, 
socio-economic status is defined as a socio-economic status of students. 
For instance, the students have high socio-economic status, middle socio-
economic status, or low socio-economic status. 
2. Definition of Learning Style 
A learning style is “an individual‟s natural, habitual, and preferred 
way(s) of absorbing, processing, and retaining new information and skills” 
(Reid, 1995, p. viii). Different perceptual and sociological learning styles 











A. Learning Style 
Research into learning styles actually began with the proposal made by 
Witkin (1962) on the account that individuals may take either an analytic 
predisposition or a more global approach to the processing of information. 
This led to the introduction of two cognitive dimensions of field dependence 
and field independence. Since then, individuals have been viewed from 
numerous perspectives and, accordingly, a plethora of style dimensions have 
been offered, making the field a “real quagmire” (Dörnyei, 2005, p. 120). 
However, the substantial contribution to the language learning of different 
style dimensions has led educators to pursue this line of research. 
1. Definition of Learning Style 
Learning style is a more or less consistent way in which an 
individual processes information. It is defined as “a term that describes the 
variations among learners in using one or more senses to understand, 
organize, and retain experience” (Reid, 1987, p. 89). Noting the link 
between learning styles and other dimensions of behavior, Keefe (1979) 
regarded the former as “cognitive, affective, and physiological traits that 
are relatively stable indicators of how learners perceive, interact with, and 
respond to the learning environment” (p. 4). Reid (1995, p. viii) also 
described learning styles simply as “an individual‟s natural, habitual, and 








2. Models of Learning Style 
There are many models of learning style, and it has been developed 
by many scientists. Jing (2012) has pointed out models of learning style. It 
explained  on table 2.1.In this study, the learning styles that are of 
particular interest are the visual / verbal learning style, the visual / non-
verbal learning style, auditory / verbal learning style and the tactile / 
kinesthetic learning style which have been used to group learners by 
researchers at Diablo Valley College in Northem California written by 
(Jester: 2015). 
Table II.1 
 The Sum up of Learning styles 
Model / Inventory Dimensions 
Kolb (1984) Converger, diverger, assimilator, 
accommodator. 
Reid (1984) Visual, auditory, kinesthetic, tactile, group, 
individual. 
Felder and Silvermen 
(1988) 
Sensing/intuative, visual/verbal, 
inductive/deductive, active/ reflective, 
sequantial/global. 
O‟Brien (1990) Visual, auditory, haptic. 
Fleming and Millis (1992) Visual, aural/auditory, read/write, 
kinesthetic. 




Kinsella (1993) Visual/verbal, visual/non-verbal, auditory, 
tactile-kinesthetic. 
Ely (1994) Tolerance of ambiguity, intolerance, of 
ambiguity. 
Memletics Learning styles 
Inventory (2003) 






Models of cognitive and learning styles abound. Each of these 
models further generates diverse, and often overlapping, style dimensions. 
Claiming that there is a composite of at least 20 style dimensions, Oxford 
and N. J. Anderson (1995) singled out eight of them as particularly 
important for L2 learning:  
a. visual vs. auditory vs. hands-on (or tactile/kinesthetic)  
b. intuitive-random vs. concrete-sequential  
c. field dependent vs. field independent  
d. extroverted vs. introverted  
e. judging vs. perceiving  
f. impulsive vs. reflective  
g. feeling vs. thinking  
h. global vs. analytic  
Curry (1983) regarded individuals‟ learning differences as a 
metaphorical onion consisting of four layers. The outermost layer, 
instructional and environmental preferences, includes those individuals‟ 
traits that are most observable, open to introspection, context-bound, and 
susceptible to change. They are basically perceptual modalities. Models on 
sensory modalities such as Reid‟s (1987) perceptual preferences include 
features working within this layer. The second layer, social interaction 
models, deals with the differences related to gender, age, or maturation 
levels. The third layer, information processing preferences, involves the 




utilized. Models such as Kolb‟s (1984) experiential learning approach 
could be regarded as functioning within this layer. 
Finally, the innermost layer, personality dimension, relates to a 
relatively permanent and consistent facet of personality “apparent only 
when an individual‟s behavior is observed across many different learning 
situations” (Riding & Cheema, 1991, p. 195). The assumption is that our 
deepest personality traits shape our perceptions and orientations as to how 
we interact with others. A popular model in this category is the one on 
personality types proposed by Myers and Briggs (1976). 
3. Perceptual or Sensory Style Preferences  
Sensory, perceptual, or physiological preferences are primarily 
related to how we take in information and include four areas: visual, 
auditory, kinesthetic (movementoriented), and tactile (touch-oriented). 
They are based on the work in the early 1970s by Dunn and Dunn (1972) 
and Dunn, Dunn, and Price (1978) in the general area of education, rather 
than in English as a second language (ESL) domain. They have 
beenreflected in many models of learning style in one way or another. 
Such preferences are related to the perceptual learning channels with 
which individuals are mostly comfortable. They are more accessible as 
they relate to the observable actions of learning, and are, consequently, 
easier to operationalize (Dunn & Dunn, 1979).   
According to these preferences, people use all four channels to 




(2000) stated that learners might prefer one style for a particular task and 
another for a different task. Based on the biological aspects, Winebrenner 
(1996) also made a distinction between visual and tactile/kinesthetic 
learners as contrasted with auditory learners.  The former are more global 
thinkers and may run into problems as they are not good with logical, 
analytical and sequential tasks unless they can see the „big picture.‟ On the 
other hand, auditory learners are logical, analytical, and sequential 
thinkers. This type of learners may be most successful in traditional 
classrooms since their style is accommodated in most school tasks. What 
follows concerns the main characteristics of learners with dominance in 
each of the perceptual preferences: 
Visual. Visual learners learn well from seeing words in books, on 
the chalkboard, and in workbooks. These learners grasp information most 
effectively if provided through the visual channel. They remember and 
understand information and instructions better if they read them. They 
prefer reading tasks and often use colorful highlighting schemes to make 
certain information visually more salient. Visual learners favor visual 
media such as films and videos. In lectures, their understanding is 
considerably increased by a handout, aids such as overhead transparencies, 
or by taking extensive notes (Dörnyei, 2005). 
Auditory. Auditory learners predominantly learn from hearing 
words spoken and from oral explanation and other sources of auditory 




reading aloud or by moving their lips as they read. Their learning is 
enhanced if they engage in discussions and group work (Dörnyei, 2005). 
They could also gain benefit from making tapes to listen to, by teaching 
other students, and by conversing with their teacher (Reid, 1987). 
Kinesthetic. Kinesthetic learners learn best by being physically 
involved in classroom experiences. They remember information well when 
they actively participate in activities and role-playing in the classroom. A 
combination of stimuli (e.g., an audiotape combined with an activity) will 
help them understand new material better. However, they need frequent 
breaks; sitting motionless for hours is usually difficult for them. They 
often tend to walk around while, for example, trying to memorize 
something (Dörnyei, 2005). 
Tactile. As a learning style, tactile differs from kinesthetic in that 
it involves touching and manipulation of objects while the latter concerns 
whole-body movement and involvement (Dörnyei, 2005). Tactile learners 
prefer a hands-on and touching learning approach. Writing notes or 
instructions can help them remember information better. They enjoy 
making posters, collages, and the like. Working with flashcards, handling 
and building models, conducting a laboratory experiment, and touching 
and working with new materials are among their favorites. 
Reid (1987) developed the Perceptual Learning Style Preference 
Questionnaire (PLSPQ) based on the extant research on the 




by the Dunns and associates). To better apply the framework to L2 
learning classrooms, she added two sociological or social styles: 
Individual. Those students with a strong individual learning style 
preference learn best when they work alone. They think better when they 
study alone. They also understand material best when they learn it alone 
and make better progress in learning when they work by themselves. 
Group. In sharp contrast to individual learners, those preferring 
group learning style learn more easily when they study with at least one 
other student. They tend to be more successful when they work 
cooperatively with others. They value group interaction and class work 
with other students. The stimulation they receive from group work helps 
them learn and understand new information better. 
Based on the explanation above, its clear Sensory learning styles in 
Reid‟s (1995) taxonomy are subdivided into two categories: perceptual 
learning styles and environmental learning styles. The former includes 
auditory, visual, tactile, and kinesthetic learning. In the category of 
environmental learning styles, there is a distinction between physical and 
sociological aspects. The first dimension refers to those who learn more 
effectively when variables such as temperature, sound, light, food, time, 
and classroom arrangement are considered. Sociological learners, in 
contrast, learn more effectively when variables such as group, individual, 





B. Socioeconomic Status 
1. Definition of Socioeconomic Status 
According to American Psychological Association (2007), 
socioeconomic status is the social standing or class of an individual or 
group. It is often measured as a combination of education, income and 
occupation. Socioeconomic status (SES) is a broad concept that includes 
such factors as educational attainment, occupation, income, wealth, and 
deprivation (Brocklehurst‟s, 2010). 
Socioeconomic status (SES) is a term used by sociologists, 
economists, and other social scientists to describe  the class standing of an 
individual or group. It is measured by a number of factors, including 
income, occupation, and education,  and it can have either a positive or 
negative impact on a person‟s life. Based on the explanation above, its 
clear that socioeconomic status encompasses not just income but also 
education attainment.    
2. Primary Factors 
According to Ashley Crossman (2018), there are three main factors 
that social scientists use to calculate socioeconomic status : 
a. Income: This is how much a person earns, including wages and 
salaries, as well as otherforms of income such as investments and 
savings. The definition of income is sometimes expanded to include 




b. Education: A person‟s level of education has a direct impact on their 
learning ability, with higher learning power leading to more 
educational opportunities that in turn increase future income potential. 
c. Occupation: This factor is more difficult to assess because of its 
subjective nature. White-collar professions that require a high degree 
of skilled training, such as physicians or lawyers, tend to require more 
education and thus return more income that many blue-collar jobs. 
This data is used to determine the level of one‟s SES, usually 
classified as low, middle, and high. 
Socioeconomic status is typically broken into three levels (high, 
middle, and low) to describe the three places a familiy or an individual 
may fall into. When placing a familiy or individual into on of these 
categories, any or all of three variables (income, education, occupation). 
To point out these statements, socioeconomic status is defined as social 
status or background  of someone or students based on income, education 
and occupation. 
 
C. Relevant Research 
Huseynpur, (2015), investigated on the correlation of EFL Learners‟ 
socio-economic status with their learning styles found that there was not any 
significant correlation between EFL students‟ socioeconomic status and their 
learning style.Pinilla-Portino, (2018), investigated on the influence oflearners‟ 




regarding sociological view to EFL Learning and acknowledgement of 
students‟ SES as factor that has an impact on EFL learning. 
Akhtar, (2011) investigated A comparative study of Students learning 
style, socioeconomic status and learning achievement” found that 
socioeconomic status have effects to the Learning Style along with the 
geographical location. Khansir, Jafarizadegan,&Karampoor, (2016), 
investigated on the relation between socioeconomic status and motivation of 
learners in learning English as a Foreign Languagefound that most of the 
independent variables especially economical capital has appositive realation 
with motivation in EFL learning. 
Akram & Ghani (2013) investigated on the relationship of 
socioeconomic Status with language learning Motivation found that there is 
statitiscally significant relationship between learners‟ socioeconomic status 
and their motivation to learn English. Ashraf Nasir, Al-Ansari, & Farooq, 
(2018), investigated on the influence of gender, class year, academic 
performance and paternal socioeconomic status on learning preferences 
among dental students” found that most students had preferences for unimodal 
learning style paternal income and education, gender and GPA had no 
significant association with learning style preferences. 
Caldas & L.Bankston lii, (1997) investigated on the effect of school 
population socioeconomic status on individual student academic 
achievementfound that family social status had the next strongest influence on 




socioeconomic status on the EFL learners‟ attributions on success and 
failurefound that the participants having bad socioeconomic status have more 
internal attributions to succes, the participants with good socioeconomic status 
have less internal attributions. 
Meanwhile, Azhar, Nasdeem, & Naz  (2013) investigated on the 
impact of parental education and socioeconomic status on academic 
achievements found that parental education and socioeconomic status have 
momentous effects of studens academic achievements at Masters level. 
 
D. Operational Concept 
According to Syafi‟i (2011), operational concept are derived from 
related theoretical concepts on all of the variables that should be practically 
and empirically operate in a research paper. It means that it use to give 
explanation about theoritical framework in order to avoid misunderstanding 
and misinterpretation on the research. 
The operational concept is a concept as a guidance uses to avoid 
misunderstanding. It should be interpret into particular words in order to make 
it easy to measure. In this operational concept, the writer would like explain 
briefly about variables of the research itself. There are two variables uses. The 
first is about students‟ socioeconomic status in which is know as independent 
variable or variable X. The second is students‟ learning style which is known 
as dependent variable or variable Y. 





1. The students from low socioeconomic status 
2. The students from middle socioeconomic status  
3. The students from high socioeconomic status 
While the indicators of variable Y (Learning Style) adopted from Reid 
(1995) to define students‟ Learning style can be drawn as follow : 
1. The students learn best when information is presented visually and in a 
written language format 
2. The students learn best when information is presented visually either in a 
picture or design format 
3. The students learn best when information is presented in an oral language 
format or auditory format 
4. The students learn best when physically engaged in a “ hands-on” activity 
5. The students learn best when they learn in group or with others. 
6. The students learn best when they learn in individual/private. 
 
E. Assumption and Hypothesis 
1. Assumption  
a. The students have different socioeconomic status 
b. The students have different learning style 
c. The higher students‟ socioeconomic status have best learning style, the 





2. Hypothesis  
a. Alternative Hypothesis (Ha) 
There is a significant positive correlation between socio-economic 
status and learning style among the eighth grade students of MTsN 1 
Pekanbaru. 
b. Null Hypothesis (Ho) 
There is no significant positive correlation between socio-economic 









METHOD OF THE RESEARCH 
 
A. Method of the Research 
This research is an non experimental research. Based on what 
Cresswell (2006) said that we use non experimental research when we want to 
examine about descriptve, comparison, correlational, survey, and expost 
facto.In accordance with the problem of the research, the appropriate form 
used in this research is correlation research. 
Creswell (2012) defines that correlational research is statistical test to 
determine the tendency or pattern for two ( or more ) variables or two sets of 
data to vary consistently. In this  research, the correlation research is a way to 
find out the answer of the correlation between socioeconomic status and 
learning style among the eighth grade students of MTsN 1 Pekanbaru.  
There are two variables in this research, independent variable (X)  and 
dependent variable (Y). Socioeconomic status is as independent variabe (X) 
and learning style is as dependent variable (Y). In conducting the research, the 
writer prepared questionnaire to measure socioeconomic status and learning 
style of the students. 
 
B. Time and Location of the Research 
This research was conducted on April until August 2019. This research 







C. Subject and Object of the Research 
The subject of this research is the students of MTsN 1 Pekanbaru. The 
object of this research is the correlation between socioeconomic status and 
learning style among the eight grade students of MTsN 1 Pekanbaru. 
 
D. Population and Sample of the Research 
1. Population of the Research 
Arikunto (2006) said that the population is the entire research 
subject. The population of the research is the eight grade students of 
MTSN 1 Pekanbaru that consist of ten classes. They are VIII 1, VIII 2, 
VIII 3, VIII 4, VIII 5, VIII 6, VIII 7, VIII 8, VIII 9, VIII 10. The numbers 
of all students are 319 students; consist of 118 males and 201 females. The 
distribution of the population is as  below: 
Table III.1 
 Population of the Research 
 
No Class Male Female Total/ population 
1 VIII 1 - 33 33 
2 VIII 2 - 34 34 
3 VIII 3 - 34 34 
4 VIII 4 - 33 33 
5 VIII 5 - 34 34 
6 VIII 6 - 33 33 
7 VIII 7 30 - 30 
8 VIII 8 30 - 30 
9 VIII 9 29 - 29 
10 VIII 10 29 - 29 






2. Sample of the Research 
Thesample is a subset of a population that is used to represent the 
entire group as a whole. When doing research, it is often impractical to 
survey every member of a partical population because the sheer number of 
people is simply too large (Kendra Cherry, 2018). 
Arikunto (2006) said that sample is a partial or representative of 
population under the research. He also said if the number of subject is 
more than one hundred persons, the sample can be taken between 10% - 
15% or 20-25% or more. The researcher took 50 persons or 15% of total 
population focused on the eighth grade which was 319 students by 
different teachers. 
In order to have well representing sample, the researcher used 
simple random sampling technique. According to Frankel, Wallen & Hyun 
(2012), if the population is large, simple random sampling is best to obtain 
a sample representative of the population. 
Table III.2 
 Sample  of the Research 
 
No Class The Number of Students Sample  
1 VIII 1 33 5 
2 VIII 2 34 5 
3 VIII 3 34 5 
4 VIII 4 33 5 
5 VIII 5 34 5 
6 VIII 6 33 5 
7 VIII 7 30 5 
8 VIII 8 30 5 
9 VIII 9 29 5 
10 VIII 10 29 5 





E. Technique of Data Collection 
Arikunto (2006) said that questionnaire is a number of written 
questions that are used to obtain information from the respondent in the sense 
of a report about his personality, or things he or she knows. In collecting the 
data, the researcher used questionnaire to find out the information of 
Socioeconomic status and learning styles of students.  
 
F. Instrument of the Research 
 According to Creswell (2012), an instrument is a tool for measuring, 
observasing, or documenting data. It contains specific questions and response 
possibilities that established or developed in advance of the study. The 
researcher used questionnaire as instruments to collect the data. There were 
two kinds of questionnaires used by the researcher. Those are socioeconomic 
status consists 9 questions and learning styles consists 30 items. 
1. Students’ Socioeconomic Status Questionnaire 
The questionnaire used based on the theory about socioeconomic 
status from Ashley Crossman (2018). There are identified three factors: 
a. Educational  
b. Occupational 
c. Income  
The description of this instrument can be stated as follow: 
Table III.3 
Indicators of Socioeconomic Status Questionnaire 
No Indicators Questions Total 
1 Educational 1,2,3,4 4 
2 Occupational 5,6 2 
3 Income 7,8,9 3 




Based on table above, there are 9 questions in socioeconomic status   
questionnaire. 4 questions to educational, 2 questions to occupational and 
3 questions to income. According to B. Syarifudin (2006:112), levels of 
socioeconomic status can be stated as follow: 
Table III.4 
Levels of Socioeconomic Status Questionnaire 
 
Low < M –SD 
Middle M – SD < X ≤ M + SD 
High >M + 1SD 
 
 Explanation: 
 M : Mean 
 SD : Standard Deviation 
Table III. 5 
The scores of the Education 
 
Level of Educaation Score  
Elementary School 6 
Junior High School 9 
Senior High School 12 
College 16 
Source:S. Eko Putro Widoyoko, 2015 : 26 
 
Table III. 6 
The scores of the background of Socioeconomic Status 
 






Source:S. Eko Putro Widoyoko, 2015 : 109 
2. Perceptual Learning Style Preference Questionnaire (PLSPQ) 
Developed by Reid (1984), the PLSPQ measures the students‟ 




widely known in the ESL/EFL field. It consists of 30 randomly ordered 
statements for six learning style preferences (five statements on each 
learning style): 
a. Visual (e.g., “I learn better by reading than by listening to someone”) 
b. Auditory (e.g.,”I learn better in class when the teacher gives a lecture”) 
c. Kinesthetic (e.g.,”I prefer to learn by doing something in class”) 
d. Tactile (e.g.,”I learn more when I make something for a class project”) 
e. Individual (e.g.,”When I study alone, I remember things better”) 
f. Group (e.g.,”I learn more when I study with a group”) 
The questionnaire is based on a five-point Likert scale, ranging 
from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree). As reported by Reid 
(1987), the PLSPQ was normalized on non-native speakers, and the 
“validation of the questionnaire was done by the split-half method. 
Correlation analysis of an original set of 60 statements (ten per learning 
style) determined which five statements should remain within each subset” 
(p. 92). Later, in order to “[wash] the dirty laundry of [her] learning styles 
research,” Reid (1990, p. 336) offered a more detailed account of the 
procedures adopted for constructing and validating the questionnaire. Reid 
(1995) also classified styles as either major, minor, or negligible (or 
negative). Major is as preferred learning styles, minor is one in which 
learners can still function, and negligible means they may have difficulty 
learning in that way. Points for each of these categories in the scoring 




Table III. 7 







G. Validity and Reliability of Instrument 
1. Validity of Instrument 
Validity in test is the extent to which inferences made from 
assessment results are appropriate, meaningful and useful in terms of the 
purpose of assessment. This research focused on students‟ socioeconomic 
status and perceptual learning style preferences in learning English. There 
are four kinds of validity for test: content validity, criterion-related 
validity, construct validity, and consequential validity and they are all 
interrelated (Gay et al., 2012). In this research, the researcher used content 
validity. According to Brown (2004), if all test items cover all of learning 
objectives (indicators) the test is content valid. Content validity was used 
because the test given were based on materials that the students learned. 
To find out the validity of instruments, researcher calculated it by 
using SPSS 23 version. The standard value of validity is ritem>rtable. Based 
on the try out result, it was determined that all of the items were valid. The 







Table III. 8 
Validity of Questionnaire 
 
Item Number r-item r-table Result 
1. 0,765 0,396 Valid 
2. 0,766 0,396 Valid 
3. 0,431 0,396 Valid 
4. 0,513 0,396 Valid 
5. 0,468 0,396 Valid 
6. 0,470 0,396 Valid 
7. 0,474 0,396 Valid 
8. 0,686 0,396 Valid 
9. 0,530 0,396 Valid 
 
2. Reliability of Instrument 
Brown (2001) stated reliability has to do with accuracy of 
measurement.  This kind of accuracy is reflected in the obtaining similar 
results when measurement is repeated on different occasions or with 
different instruments or by different persons. The characteristic of 
reliability is sometimes termed consistantly. It means the test is reliable 
when an examinee‟s results are consistent on repeated measurement. 
According to Cohen et.al, (2007) the guidelines for reliability is as 
follows: 
Table III. 9 
Reliability of Questionnaire 
 
No Reliability Category 
1 >0.90 Very highly reliable 
2 0.80-0.90 Highly reliable 
3 0.70-0.79 Reliable 
4 0.60-0.69 Minimally reliable 
5 <0.60 Unacceptably low reliability 
 
In this research, the writer used software SPSS 23 version to 






Alpha N of Items 
.722 9 
 
The table showed that the reliability of test was 0.722 which is 
categorized into reliable level. 
 
H. Technique of Data Analysis 
In analyzing the data, the researcher applied quantitative analysis. 
Hyun, Fraenkel & Wallen (2011; 10) assert that quantitative researcher seek to 
establish relationship between variable and look for and sometimes explain the 
causes of such relationship. In analysing the data of socioeconomic status and 




      
Where : 
P  = Number of percentage 
F  = Frequency 
N  = Number of sample 
 
To analyze the correlation between socioeconomic status and learning 
styles of students in learning English, the researcher used kendal correlation 
moment correlation coefficient by considering the degree of freedom (df) = N-
nr, ( N = Number of sample, nr = Number of variable ) Statitically, the 




Ha is accepted if         or there is a significant correlation 





Ho is accepted if         or there is no significant  correlation 
between socioeconomic status and learning styles of students in learning 
English. 
To provide an interpretation of the strenght of the relationship between 
two variables, the researcher provide the following suggestions 
(Sarwono:2006): 
0 :  There is no significant between two variables  
>0 – 0.25 :  very weak correlation 
>0.25 – 0.5 :  sufficient correlation 
>0.5 – 0.75 :  strong correlation 
>0.75 – 0.99 :  very strong correlation 










CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
A. Conclusion 
This research was conducted to examine the correlation between 
students‟ socioeconomic status and their learning styles at the eighth-grade 
students of  MTsN 1 Pekanbaru. So, the researcher can concluded the majority 
of students‟ socioeconomic status at the eighth-grade of  MTsN 1 Pekanbaru is 
categorized into „Middle”level and the majority of the students‟ learning 
styles at the eighth-grade of MTsN 1 Pekanbaru is categorized into; auditory, 
kinesthetic, and individual. The researcher also found strong significant 
correlation between students‟ socioeconomic status and their learning styles at 
the eighth-grade of MTsN 1 Pekanbaru. 
 
B. Suggestion 
Considering the correlation between students‟ socioeconomic status 
and their learning styles, the writer would like to give some suggestion as 
follows: 
1. Suggestion for Teachers 
a. It is recommended to teacher to help students to have good learning 
styles. 
b. The teacher should know the students‟ learning styles to make it easier 







2. Suggestion for Students 
a. The students should have a good learning styles in order to make them 
good in learning. 
b. The students should pay more attention to the lesson explained by the 
teacher. 
3. Suggestion for Researchers 
It is expected that the next researcher will examine deeper about 
socioeconomic status and learning styles. So the next researcher will get 
clearer ilustration of how the socioeconomic status and learning styles 
among of the students. It is not only in learning english but also in all of 
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Mata Pelajaran :  Bahasa Inggris 
Kelas    :  VIII 
Kompetensi Inti :  
 
KI 1: Menghargai dan menghayati  ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri,  
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI 3: Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4: Mengolah,  menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 




















     
2.1. Menunjukkan 
perilaku santun 
dan peduli dalam 
melaksanakan 















































Teks lisan dan tulis untuk 
(a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang 






prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain (a) 
meminta perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) menghargai 
kinerja yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 





yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat, 














































struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 




interpersonal dengan guru 
dan teman 
Struktur  teks  
(ungkapan hafalan, tidak 
perlu dijelaskan tata 
bahasanya) 
a. Excuse me. Attention, 
please. Yes, please. 
Alright., dan 
semacamnya 
b. She’s kind, isn’t she? 
Yes, she is. Understood? 
Is it clear? Yes, Sir., dan 
semacamnya. 
c. That’s great. It’s 
beautiful. Excellent! 
Thanks you., dan 
semacamnya. 
d. What do you think? Rudi 
did it well, didn’t he? Is 
that how you say it? 
Yes, I think so. I don’t 
think so. No., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata: kata sifat 
sederhana 
(2) Tata bahasa: kata 
rujukan it, they, these, 
pendapat serta meresponnya, 
dalam bahasa Inggris, bahasa 
Indonesia, dan bahasa lain, 
dengan unsur kebahasaan yang 
dipilih untuk mendekatkan 
hubungan interpersonal dengan 
siswa (keteladanan). 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
keteladanan tersebut dengan (a) 
meminta perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) menghargai 
kinerja yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat serta meresponnya, 
dalam bahasa Inggris dan bahasa 
lainnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain 
tentang perbedaan antara 
ungkapan (a) meminta perhatian, 
(b) mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya, dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
serta responnya. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 









 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 




tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap santun, 
peduli, dan percaya 






















 Contoh teks 
tertulis 




























those, that, this. 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam frasa 
nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai hal terkait 
dengan interaksi antara 
guru dan siswa selama 
proses pembelajaran, di 
dalam maupun di luar 
kelas, dengan memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi (a) meminta perhatian, 
(b) mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat serta responnya dalam 
bahasa Inggris dari film, kaset, 
buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi (a) meminta perhatian, 
(b) mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya dalam 
bahasa Inggris dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
(a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk (a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya dalam 
konteks pembelajaran, simulasi, 




bermain peran (role 
play) dalam melakukan 




yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkap
kan pendapat, serta 
responnya. 




secara lebih cepat) 









yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat, dan 
responnya, ketika 
muncul kesempatan 














 Siswa membandingkan ungkapan 
(a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya yang 
telah dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
(a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya yang 
telah dipelajari  tersebut di atas 
dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan (a) meminta 
perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) menghargai 
kinerja yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
kelas. 









komunikasi di dalam 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 





berinteraksi dengan (a) 
meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, 
(c) menghargai kinerja 
















pendapat, serta responnya, di 
dalam dan di luar kelas, dengan 
unsur kebahasaan yang dapat 
mendekatkan hubungan 
interpersonal.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk (a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
3.2 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk melaksana 








Teks lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 






prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyatakan dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya, dalam 
KRITERIA PENILAIAN 









 Tingkat kelengkapan 
8 JP 
 

























4.2   Menyusun teks 










struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
personal tentang 
kemampuan dan kemauan 
diri sendiri dan orang lain 
untuk melakukan suatu 
tindakan. 
Struktur teks 
a. Can you play the guitar? 
Yes, I can. I’m sorry I 
can’t answer the 
question. My uncle can 
run very fast., dan 
semacamnya. 
b. I promise I will come to 
your birthday party. Yes, 
sure, she will return the 
book soon. She will not 
take the train., dan 
semacamnya  
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja bantu 
modal: can, will. 
(2) Kosa kata terkait 
kegiatan dan tindakan 
sehari-hari di 
lingkungan rumah, 
kelas, sekolah, dan 
masyarakat. 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
bahasa Inggris. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya, dalam 
bahasa Inggris. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) kemauan 
melakukan suatu tindakan serta 
responnya, dalam bahasa Inggris 
dengan yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) kemauan 
melakukan suatu tindakan serta 
responnya dalam bahasa Inggris 
dari film, kaset, buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 





kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakan serta 
responnya. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 




tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 























 Contoh teks 
tertulis 




























secara tepat dalam 
frasa nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai kegiatan dan 
tindakan yang penting dan 
relevan dengan kehidupan 
siswa, dengan memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab.  
 
dan menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) kemauan 
melakukan suatu tindakan serta 
responnya dalam bahasa Inggris 
dengan ucapan, tekanan kata, 
intonasi, dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) kemauan 
melakukan suatu tindakan serta 
responnya dalam konteks 
pembelajaran, simulasi, role-play, 
dan kegiatan lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya yang 
telah dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
bermain peran (role 




(a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakan serta 
responnya. 




secara lebih cepat) 







kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakan serta 
responnya, ketika 
muncul kesempatan, 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 














tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya yang 
telah dipelajari  tersebut di atas 
dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) kemauan 
melakukan suatu tindakan serta 
responnya, di dalam dan di luar 
kelas.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) kemauan 
melakukan suatu tindakan serta 
setiap tahapan. 
















(a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 





Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 
di dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan 












responnya dan menuliskannya 
dalam jurnal belajar sederhana 
dalam bahasa Indonesia. 


















4.3   Menyusun teks 









minta ijin, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks.  
Teks lisan dan tulis untuk 
(a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) 






interpersonal dengan guru 
dan teman. 
Struktur  teks  
(ungkapan hafalan, tidak 
perlu dijelaskan tata 
bahasanya) 
a. Come in, please! Thank 
you. Put the book on the 
table, please. Yes, sure., 
dan semacamnya 
b. Let’s go! Okay. Come 
with me! Sorry, I’m 
busy., dan 
semacamnya. 
c. Don’t be late again! 
Sure, I won’t. Don’t open 
it, ok? OK., dan 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain (a) 
memberi instruksi, (b) mengajak, 
(c) melarang, (d) minta ijin serta 
meresponnya, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur kebahasaan 
yang dapat mendekatkan 
hubungan interpersonal. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan (a) 
memberi instruksi, (b) mengajak, 
(c) melarang, (d) minta ijin serta 
meresponnya, dalam bahasa 
Inggris. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara ungkapan (a) 
memberi instruksi, (b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta ijin, serta 
responnya, dalam bahasa Inggris 
dengan yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial (a) 
memberi instruksi, 
(b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
struktur teks (a) 
memberi instruksi, 
(b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 




tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap santun, 
peduli, dan percaya 




melarang, (d) minta 






















 Contoh teks 
tertulis 

















d. May I use your pen, 
please? Sure, here you 
are. May I wash my 
hands? Certainly., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata: please, okay, 
certainly, sure, sorry, 
Let’s. 
(2) Tata bahasa: Kalimat 
imperatif positif, kalimat 
imperatif negatif, kata 
kerja bantu modal may. 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam frasa 
nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai hal terkait 
dengan interaksi antara 
guru dan siswa selama 
proses pembelajaran, di 
dalam maupun di luar 
kelas, dengan memberikan 
keteladanan tentang 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi (a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin serta responnya dalam bahasa 
Inggris dari film, kaset, buku teks, 
dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi (a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya dalam bahasa 
Inggris dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi, dan sikap yang 
benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
(a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk (a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya dalam 
konteks pembelajaran, simulasi, 
role-play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 





bermain peran (role 
play) dalam melakukan 
(a) memberi instruksi, 
(b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya. 




secara lebih cepat) 




untuk (a) memberi 
instruksi, (b) 
mengajak, (c) 
melarang, (d) minta 
ijin, ketika muncul 
kesempatan di 
dalam dan di luar 
kelas. 



























perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab.  
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
(a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya yang telah 
dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
(a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya yang telah 
dipelajari  tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-sumber lain, 
atau dengan yang digunakan 
dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan (a) memberi instruksi, 
(b) mengajak, (c) melarang, (d) 
minta ijin, serta responnya, di 
dalam dan di luar kelas, dengan 
unsur kebahasaan yang dapat 
mendekatkan hubungan 
interpersonal.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 




komunikasi di dalam 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 





berinteraksi dengan (a) 
memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, 














baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk (a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
3.4 Menerapkan 



















4.5   Menyusun teks 
tulis undangan 
pribadi dan 
Teks tulis (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) 




Fungsi sosial  
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru 
dan teman 
Struktur text 
a. Menyebutkan tujuan 
dari (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card). 
b. Menyebutkan informasi 
rinci dari (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa mencari (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan selamat 
(greeting card), termasuk yang 
menggunakan bahasa Indonesia. 
 Siswa mengumpulkan gambar dan 
foto (a) undangan pribadi dan (b) 
ucapan selamat (greeting card) dari 
berbagai sumber termasuk 
internet, buku teks, dsb. 
 Siswa memberikan komentar dan 
pandangannya tentang fungsi (a) 
undangan pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card), ketepatan 
unsur kebahasaannya, format, 
tampilan, dsb. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card) 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card). 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 





















 Contoh teks 
dari sumber 
otentik 






















struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
selamat (greeting card). 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata dan tata bahasa 
yang lazim digunakan 
dalam undangan dan 
ucapan selamat dari 
sumber-sumber 
otentik. 
(2) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(3) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(4) Ejaan dan tanda baca 
(5) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai kegiatan, acara, 
dan hari penting siswa dan 
guru, dengan memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku santun, peduli, 
cinta damai, dan 
kerjasama.  
Multimedia: 
Layout dan dekorasi yang 
membuat tampilan teks 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan dalam hal fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan, antara (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan selamat 
(greeting card) dalam bahasa Inggris 
dengan yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak ada, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk buku 
teks, untuk mengetahui fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan selamat 
(greeting card). 
 Siswa membaca secara lebih 
cermat semua (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan selamat 
(greeting card) yang telah 
terkumpul dalam bentuk gambar 
dan foto tersebut di atas, untuk 
memberikan komentar dan 
pandangannya tentang fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaannya. 
 Secara kolaboratif siswa meniru 
contoh-contoh yang ada untuk 
membuat (a) undangan pribadi 
dan (b) ucapan selamat (greeting 
card) untuk fungsi nyata di 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan memahami 
dan membuat (a) 
undangan pribadi 







dan membuat (a) 
undangan pribadi dan 
(b) ucapan selamat 
(greeting card) untuk 
fungsi nyata. 




secara lebih cepat) 

































lingkungan kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari berbagai (a) 
undangan pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) yang telah 
dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari berbagai (a) 
undangan pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) yang telah 
dipelajari  tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-sumber lain, 
atau dengan yang digunakan 
dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat lebih banyak (a) 
undangan pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) dalam 
bahasa Inggris untuk fungsi sosial 
nyata di kelas, sekolah, dan 
rumah. 
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
card) sesuai fungsi 
sosialnya, di dalam 
dan di luar kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 



















membuat (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
















kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
membuat (a) undangan pribadi 
dan (b) ucapan selamat (greeting 
card) dan menuliskannya dalam 




dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card) yang telah 
dibuat. 
 Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa berbagai (a) 
undangan pribadi 


















4.6   Menyusun teks 





Teks lisan dan tulis untuk  
menyatakan dan 
menanyakan keberadaan 
orang, benda, binatang 
dalam jumlah yang tidak 
tertentu 






There are only a few 
students left in school. 
Where are the others?; How 
many chairs are there in 
this classroom? A lot.; 
There is not much water in 
the dry season. So we have 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah yang 
tidak tertentu, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah yang 
tidak tertentu, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
KRITERIA PENILAIAN 





benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak. 





orang, benda dan 
binatang dalam 
jumlah yang tidak 
tertentu. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
8  JP 
 





































struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
to save water.; It’s said 
that there very few 
monkeys in the zoo, and 
some are very thin., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Ungkapan dengan 
There ... 
(2) Kosa kata: kata benda, 
Kata jumlah yang 
tidak tertentu: little, 
few, some, many, 
much, a lot (of). 
(3) Kata kerja, dan kata 
sifat yang terkait 
dengan orang, 
binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(4) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang keberadaan 
orang, benda dan binatang dalam 
jumlah yang tidak tertentu, dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
keberadaan orang, benda dan 
binatang dalam jumlah yang tidak 
tertentu dalam bahasa Inggris dari 
film, kaset, buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
keberadaan orang, benda dan 
binatang dalam jumlah yang tidak 
tertentu dalam bahasa Inggris 
dengan ucapan, tekanan kata, 
intonasi, dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 




tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 





benda dan binatang 






bermain peran (role 





benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu. 
Observasi:   
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 






























binatang, benda, di kelas, 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya yang 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah yang 
tidak tertentu. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang keberadaan 
orang, benda dan binatang dalam 
jumlah yang tidak tertentu dalam 
konteks pembelajaran, simulasi, 
role-play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah yang 
tidak tertentu yang telah 
dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah yang 
tidak tertentu yang telah dipelajari  
tersebut di atas dengan yang ada 
di sumber-sumber lain, atau 
dengan yang digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 




secara lebih cepat) 







orang, benda dan 
binatang dalam 
jumlah yang tidak 
tertentu, ketika 
muncul kesempatan, 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 























tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
keberadaan orang, benda dan 
binatang dalam jumlah yang tidak 
tertentu, di dalam dan di luar 
kelas, dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang keberadaan 
orang, benda dan binatang dalam 
jumlah yang tidak tertentu dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
Pernyataan siswa 








benda dan binatang 





Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 




orang, benda dan 
binatang dalam jumlah 
yang tidak tertentu. 
3.6 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 





 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 


























4.7   Menyusun teks 





yang dilakukan / 






struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 




rutin atau merupakan 
kebenaran umum 
Fungsi sosial  
Menghargai alam semesta, 




The sun shines everyday in 
Indonesia, so it is mostly 
very green. My father is 
very healthy because he 
wakes up early and 
excersises everyday. We 
have English on Monday 
and Wednesday. Do you 
get up early? Yes, I help my 
Mom before I go to school; I 
clean the house and wash 
the dishes., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja dalam 
Simple Present Tense. 
(2) Adverbia: always, 
often, sometimes, 
never, usually, every ... 
(3) Kosa kata: kata benda, 
kata kerja, dan kata 
sifat yang terkait 
dan warga sekolah lain 
menyatakan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyatakan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyatakan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum, dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 






secara rutin atau 
merupakan 
kebenaran umum. 








secara rutin atau 
merupakan 
kebenaran umum. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 




tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
























 Contoh teks 
tertulis 
























binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(4) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Tindakan, kejadian, 
keadaan, di kelas, sekolah, 
rumah, dan sekitarnya 
yang memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
dalam bahasa Inggris dari film, 
kaset, buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
dalam bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, intonasi, 
dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyatakan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
dalam konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan kegiatan 
yang 
dilakukan/terjadi 







bermain peran (role 






secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum. 




secara lebih cepat) 























lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyatakan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
yang telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyatakan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
yang telah dipelajari  tersebut di 
atas dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyatakan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum, di dalam dan di luar kelas, 









dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
































sesuai dengan fungsi sosialnya.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
dan menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
yang dilakukan/terjadi 






Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 






rutin atau merupakan 
kebenaran umum. 
3.7 Menerapkan 










sung saat ini, 
sesuai dengan 
konteks 
Teks lisan dan tulis yang  
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/ kejadian yang 
sedang dilakukan/ 
berlangsung saat ini 
Fungsi sosial  
Menjelaskan, memberi 




 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
sedang dilakukan/berlangsung 
saat ini, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
KRITERIA PENILAIAN 







ng saat ini. 






























4.8   Menyusun teks 











struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
What are you doing here? 
Waiting for her; Don’t play 
around. Look! Everybody is 
doing their task.; I need to 
see the Principal. May I see 
him now? No, he’s having a 
meeting.; Be quiet, please. 
The baby is sleeping. , dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja untuk 
kegiatan dan tindakan 
dalam Present 
Continous tense. 
(2) Kosa kata: kata benda, 
kata kerja, dan kata 
sifat yang terkait 
dengan orang, 
binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(3) Kata kerja untuk 
keadaan: be, have, 
dalam Present 
Continuous Tense. 
(4) Adverbia: now 
(5) Kata ganti obyek: me, 
you, him, her, us, dst. 
(6) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
tentang tindakan/kejadian yang 
sedang dilakukan/berlangsung 
saat ini, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini, 
dalam bahasa Inggris dengan yang 
ada dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini 
dalam bahasa Inggris dari film, 
kaset, buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini 






ng saat ini. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 




tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 












bermain peran (role 











 Contoh teks 
tertulis 




























secara tepat dalam 
frasa nominal  
(7) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(8) Ejaan dan tanda baca 
(9) Tulisan tangan. 
Topik 
Tindakan, kejadian, 
keadaan, di kelas, sekolah, 
rumah, dan sekitarnya 
yang memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
ucapan, tekanan kata, intonasi, 
dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
sedang dilakukan/berlangsung 
saat ini. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini 
dalam konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan kegiatan 
lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
sedang dilakukan/berlangsung 
saat ini yang telah dikumpulkan 
dari berbagai sumber tersebut di 
atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
sedang dilakukan/berlangsung 
saat ini yang telah dipelajari  











secara lebih cepat) 










ng saat ini, ketika 
muncul kesempatan, 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 

















di sumber-sumber lain, atau 
dengan yang digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini, di 
dalam dan di luar kelas, dengan 
unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini 
dan menuliskannya dalam jurnal 























Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 

































4.9    Menyusun teks 









struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
Teks lisan dan tulis yang  
menyatakan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 










Why didn’t you go to school 
yesterday? Because I got a 
very bad flu. Budi was late 
so he could not get in and 
follow the flag ceremony. 
Although it is small, our 
school will win “The Best 
School of the Year” trophy 
because it is very clean. I 
walk to school but I’m never 
late., dan semacamnya. 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan kebalikan, 
dalam bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan kebalikan, 
dalam bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan (b) 
KRITERIA PENILAIAN 




(a) hubungan sebab 
akibat dan (b) 
hubungan 
kebalikan. 






akibat dan (b) 
hubungan 
kebalikan. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 




tanda baca, tulisan 
tangan. 


























 Contoh teks 
tertulis 















(1) Kata yang menyatakan 
hubungan sebab 
akibat: Why?, because, 
so 
(2) Kata yang menyatakan 
hubungan kebalikan: 
although, but 
(3) Kosa kata: kata benda, 
kata kerja, dan kata 
sifat yang terkait 
dengan orang, 
binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(4) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Tindakan, kejadian, 
keadaan, di kelas, sekolah, 
rumah, dan sekitarnya 
yang memberikan 
hubungan kebalikan, dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan (b) 
hubungan kebalikan dalam 
bahasa Inggris dari film, kaset, 
buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan (b) 
hubungan kebalikan dalam 
bahasa Inggris dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan kebalikan. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) hubungan 
peduli, dan percaya 




(a) hubungan sebab 







bermain peran (role 




(a) hubungan sebab 
akibat dan (b) 
hubungan kebalikan. 




secara lebih cepat) 































perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
sebab akibat dan (b) hubungan 
kebalikan dalam konteks 
pembelajaran, simulasi, role-play, 
dan kegiatan lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan kebalikan yang 
telah dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan kebalikan yang 
telah dipelajari  tersebut di atas 
dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan (b) 
hubungan kebalikan, di dalam dan 
di luar kelas, dengan unsur 








di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 




















(a) hubungan sebab 












fungsi sosialnya.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) hubungan 
sebab akibat dan (b) hubungan 
kebalikan dan menuliskannya 
dalam jurnal belajar sederhana 





Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 
di dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) hubungan 
sebab akibat dan (b) 
hubungan kebalikan. 
3.9 Menerapkan 













4.10 Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk menyatakan 
dan menanyakan 
Teks lisan dan tulis yang  
menyatakan dan 
menanyakan 
perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, 
benda 





Who is taller? Your sister or 
your brother?; No one in the 
class is big as Candra. He 
is the biggest. He is bigger 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda, 
dalam bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda, 
dalam bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang sesuai 
KRITERIA PENILAIAN 





jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda. 






jumlah dan sifat 
orang, binatang, 



































struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 




than any other student in 
the class.; To me, writing is 
more difficult than reading. 
Listening is the most 
difficult. Our library have 
more books than the 
community library., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata: kata benda 
dan kata sifat yang 
terkait dengan orang, 
binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(2) Perbandingan sifat: as 
... as, -er, -est, more ..., 
the most ... 
(3) Perbandingan jumlah: 
more, fewer, less 
(4) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
dengan fungsi sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat orang, 
binatang, benda, dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, benda dalam 
bahasa Inggris dari film, kaset, 
buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, benda dalam 
bahasa Inggris dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
benda. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 




tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 












bermain peran (role 











 Contoh teks 
tertulis 





























Sifat orang dan benda di 
kelas, sekolah, rumah, dan 
sekitarnya yang 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, benda dalam 
konteks pembelajaran, simulasi, 
role-play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda yang 
telah dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda yang 
telah dipelajari  tersebut di atas 
dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
binatang, benda. 




secara lebih cepat) 












di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 





















kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, benda, di dalam 
dan di luar kelas, dengan unsur 
kebahasaan yang sesuai dengan 
fungsi sosialnya.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, benda dan 
menuliskannya dalam jurnal 


















Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 
































penggunaan nya . 
4.11 Menangkap makna 
dalam teks 
deskriptif lisan dan 
tulis, pendek dan 
sederhana. 
4.12 Menyusun teks 
deskriptif lisan dan 
tulis, pendek dan 
sederhana, tentang 
orang, binatang, 
dan benda, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
Teks deskriptif pendek 
dan sederhana, tentang 
orang, binatang, dan 
benda 






(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Menyebutkan nama 
orang, binatang, benda 
dan nama bagian-
bagiannya yang dipilih 
untuk dideskripsikan 
b. Menyebutkan sifat orang, 
binatang, benda dan 
bagiannya, dan  
c. Menyebutkan tindakan 
dari atau terkait dengan 
orang, binatang, benda 
yang semuanya sesuai 
dengan fungsi sosial 
yang hendak dicapai. 
Panjang teks: kurang lebih 
6 (tiga) kalimat. 
Unsur kebahasaan 
Mengamati 
 Siswa menyalin dengan tulisan 
tangan yang rapi beberapa teks 
deskriptif tentang orang, binatang, 
dan benda, sangat pendek dan 
sederhana dari berbagai sumber, 
dengan menggunakan ejaan dan 
tanda baca dengan benar. 
 Siswa membaca dan 
mendengarkan teks-teks tersebut 
untuk memahami isi pesannya. 
 Dengan bimbingan guru, siswa 
mengidentifikasi fungsi sosialnya, 
struktur teks (termasuk a.l. 
gagasan utama dan informasi 
rinci), dan unsur kebahasaan dari 
setiap teks tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan tentang fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari setiap teks tersebut. 
Mengumpulkan Informasi 
 Secara kolaboratif, siswa mencari 
dan mengumpulan beberapa teks 
deskriptif tentang orang, binatang, 
dan benda, sangat pendek dan 
sederhana dari berbagai sumber, 
termasuk dari internet, film, koran, 
majalah, buku teks, dsb. 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial teks 
deskriptif tentang 
orang, binatang, 
benda, pendek dan 
sederhana. 






benda dalam teks 
derkriptif. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 







 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
cinta damai, dan 





















 Contoh teks 
dari sumber 
otentik 



























(1) Penyebutan kata 
benda singular dengan 
a dan the, dan plural (-
s). 
(2) Kata ganti it, they, she, 
we, dst.; our, my, your, 
their, dst. 
(3) Kata sifat tentang 
orang, binatang, benda 
dalam kehidupan 
siswa di rumah, 
sekolah, dan 
sekitarnya, dengan 
atau tanpa kata 
keterangan quite, very. 
(4) Frasa nominal seperti 
dark brown, cute little 
cat, beautiful red 
flower 
(5) Kata kerja untuk 
menyatakan keadaan 
dan tindakan rutin 
dalam simple present 
tense: be, have, go, 
play,get, take, dll. 
(6) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(7) Ucapan, tekanan kata, 
 Siswa membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk buku 
teks, untuk mengetahui fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari teks deskriptif 
tentang orang, binatang, dan 
benda. 
 Siswa membaca semua teks 
deskriptif tentang orang, binatang, 
dan benda yang telah terkumpul 
tsb., secara lebih cermat dengan 
cara mengidentifikasi dan 
menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap teks 
- nama orang, binatang, benda 
yang dideskripsikan 
- sifat orang, binatang, benda 
yang dideskripsikan 
- tindakan orang, binatang, 
benda yang dideskripsikan 
- kosa kata, tata bahasa, 
ucapan, tekanan kata, ejaan, 
tanda baca yang digunakan 
 Secara kolaboratif siswa meniru 
contoh-contoh yang ada untuk 
membuat teks deskriptif sangat 
pendek dan sederhana tentang 
orang, binatang, dan benda untuk 
mencapai fungsi sosial yang 
berbeda-beda, dengan struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang 







dan menghasilkan teks 
deskriptif tentang 
orang, binatang, benda 
nyata di lingkungan 
sekitar. 




secara lebih cepat) 










dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 















(8) Ejaan dan tanda baca 
(9) Tulisan tangan 
Topik 
Orang, binatang, benda di 
sekitar dan relevan dengan 
kehidupan siswa, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 





 Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks (termasuk a.l. 
gagasan utama dan informasi 
rinci), dan unsur kebahasaan dari 
beberapa teks deskriptif tentang 
orang, binatang, benda yang telah 
dikumpulkan dari berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang 
digunakan dalam teks deskriptif 
yang mereka hasilkan.  
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat beberapa teks 
deskriptif sangat pendek dan 
sederhana tentang orang, 
binatang, benda yang ada dalam 
kehidupan siswa di rumah, kelas, 
sekolah, dan sekitarnya dalam 
bahasa Inggris, dengan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosial nyata 




 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 

























Membaca dan menulis 
teks deskriptif yang 
menuntut pemahaman 














baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
membuat teks deskriptif tentang 
orang, binatang, benda  dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
Portofolio 





benda yang telah 
dibuat. 




















terjadi di waktu 
lampau, sesuai 
dengan konteks 












 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
KRITERIA PENILAIAN 






































4.13  Menyusun teks 










struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
What did you do after 
school yesterday? My 
brother and I went fishing 
in the river.; Who opened 
the box? Yusuf did.; She got 
an accident. She was riding 
on her motorcycle and hit 
the lamp post., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja dalam 
Simple Past Tense, 
Past Continuous Tense 
(2) Kata  sambung: when, 
while, after, before, dll. 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan. 
Topik 
Kegiatan dan tindakan 
yang terjadi di masa lalu di 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya dan yang 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau, 
dalam bahasa Inggris dengan yang 
ada dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau 
dalam bahasa Inggris dari film, 
kaset, buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau 







 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 




tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 












bermain peran (role 











 Contoh teks 
tertulis 




























relevan dengan kehidupan 
siswa sebagai pelajar dan 
remaja, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
ucapan, tekanan kata, intonasi, 
dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau 
dalam konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan kegiatan 
lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda yang 
telah dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau 
yang telah dipelajari  tersebut di 
atas dengan yang ada di sumber-





di waktu lampau. 




secara lebih cepat) 













dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 

















digunakan dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau, di dalam dan di luar 
kelas, dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau 
dan menuliskannya dalam jurnal 






















Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 



































4.14 Menangkap makna 
teks recount lisan 





4.15 Menyusun teks 
recount lisan dan 






struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
Teks recount pendek dan 
sederhana tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa 











terlibat, tempat, waktu, 
dsb dari 
peristiwa/kejadian/peng
alaman yang akan 
disampaikan 
b. Menguraikan urutan 
kejadian secara 
kronologis, urut dan 
runtut. 
c. Menutup dengan 
memberikan komentar 
atau penilaian umum 
tentang 
peristiwa/kejadian/peng
alaman yang telah 
disampaikan (opsional). 
Mengamati 
 Siswa menyalin dengan tulisan 
tangan yang rapi beberapa teks 
tentang kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan sederhana 
dari berbagai sumber, dengan 
menggunakan ejaan dan tanda 
baca dengan benar. 
 Siswa membaca dan 
mendengarkan teks-teks tersebut 
untuk memahami isi pesannya. 
 Dengan bimbingan guru, siswa 
mengidentifikasi fungsi sosialnya, 
struktur teks (termasuk a.l. 
gagasan utama dan informasi rinci) 
dari setiap teks tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan tentang fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari setiap teks tersebut. 
Mengumpulkan Informasi 
 Secara kolaboratif, siswa mencari 
dan mengumpulan beberapa teks 
tentang kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan sederhana 
dari berbagai sumber, termasuk 
dari internet, film, koran, majalah, 
buku teks, dsb. 
 Siswa membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk buku 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial teks 











peristiwa dalam teks 
recount. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 







 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
cinta damai, dan 




















 Contoh teks 
dari sumber 
otentik 



























sesuai konteks. Panjang teks: kurang lebih 
6 (tiga) kalimat. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja dalam 
Simple Past tense, Past 
Continuous Tense 
(2) Kosa kata: kata kerja 
yang menunjuk 
tindakan atau kegiatan 
(3) Adverbia penghubung 
waktu: first, then, after 
that, before, at last, 
finally, dsb. 
(4) Adverbia dan frasa 
preposisional penujuk 
waktu: yesterday, last 
month, on Monday, an 
hour ago, immediately, 
dsb. 
(5) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(6) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(7) Ejaan dan tanda baca 
(8) Tulisan tangan 
teks, untuk mengetahui fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari teks tentang 
kegiatan, kejadian, dan peristiwa, 
pendek dan sederhana. 
 Siswa membaca semua teks 
tentang kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan sederhana 
yang telah terkumpul tsb., secara 
lebih cermat dengan cara 
mengidentifikasi dan 
menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap teks 
- orang(-orang) yang terlibat, 
tempat, waktu, dsb dari 
peristiwa/kejadian/pengalama
n yang akan disampaikan  
- urutan kejadian secara 
kronologis, urut dan runtut 
- komentar atau penilaian umum 
tentang 
peristiwa/kejadian/pengalama
n yang telah disampaikan 
(opsional, jika ada) 
- kosa kata, tata bahasa, 
ucapan, tekanan kata, ejaan, 
tanda baca yang digunakan 
 Secara kolaboratif siswa meniru 
contoh-contoh yang ada untuk 
membuat teks tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa, pendek 
dan sederhana untuk mencapai 
fungsi sosial yang berbeda-beda, 






dan menghasilkan teks 
recount tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa nyata di 
lingkungan sekitar. 




secara lebih cepat) 










di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
















pengalaman yang terjadi di 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya dan yang 
relevan dengan kehidupan 
siswa sebagai pelajar dan 
remaja, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 




dengan struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang sesuai konteks.  
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari beberapa teks 
recount tentang kegiatan, kejadian, 
dan peristiwa, pendek dan 
sederhana yang telah dikumpulkan 
dari berbagai sumber tersebut di 
atas. 
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang 
digunakan dalam teks-teks yang 
mereka hasilkan.  
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat beberapa teks 
tentang kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan sederhana 
yang ada dalam kehidupan siswa 
di rumah, kelas, sekolah, dan 
sekitarnya dalam bahasa Inggris, 
dengan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang sesuai dengan 
fungsi sosial nyata yang hendak 
dicapai (melaporkan, meneladani, 
membanggakan, berbagi 
pengalaman, dsb). 
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 


























Membaca dan menulis 
















menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
membuat teks tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa, pendek 
dan sederhana dan 
menuliskannya dalam jurnal 




 Kumpulan karya teks 
recount pendek dan 
sederhana tentang 
kegiatan, kejadian, 
dan peristiwa yang 
telah dibuat. 




 Lembar soal dan 
hasil tes 
3.13 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk melaksana 
kan fungsi sosial 







4.16 Menangkap makna 
pesan singkat dan 
pengumuman/pem
beritahuan (notice), 
sangat pendek dan 
sederhana. 
Teks tulis (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice)  
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
Fungsi sosial  
Tindakan dilaksanakan 
sesuai yang diharapkan. 
Struktur text 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Menyebutkan tujuan 
dari  pesan singkat 
dengan atau tanpa 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa mencari (a) pesan singkat 
dan (b) pengumuman/ 
pemberitahuan (notice), termasuk 
yang menggunakan bahasa 
Indonesia. 
 Siswa mengumpulkan gambar dan 
foto (a) pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ pemberitahuan 
(notice) dari berbagai sumber 
termasuk internet, buku teks, dsb. 
 Siswa memberikan komentar dan 
pandangannya tentang fungsi (a) 
pesan singkat dan (b) 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial (a) 




 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan (a) 




 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 

















 Contoh teks 
dari sumber 
otentik 












4.17  Menyusun teks 









struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 




informasi rinci, seperti 
Sorry, I’m in a meeting 
now. I’ll call you back in  
10 minutes.; Make sure 
you lock the gate when 
you leave.  
b. Menyebutkan tujuan 
dari pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) 
dengan atau tanpa 
informasi rinci, misalnya 
The flag ceremony will be 
held on Monday, 17 
August. Attendance is 
compulsory.; An exam is 
in progress. Please be 
quite. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata terkait 
dengan kegiatan, 
kejadian, peristiwa, 
dan hari penting bagi 
siswa dan guru 




(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
pengumuman/ pemberitahuan 
(notice), ketepatan unsur 
kebahasaannya, format, tampilan, 
dsb. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan dalam hal fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan, antara (a) pesan singkat 
dan (b) pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak ada, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk buku 
teks, untuk mengetahui fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari (a) pesan singkat 
dan (b) pengumuman/ 
pemberitahuan (notice). 
 Siswa membaca secara lebih 
cermat semua (a) pesan singkat 
dan (b) pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) yang telah 
terkumpul dalam bentuk gambar 
dan foto tersebut di atas, untuk 
memberikan komentar dan 
pandangannya tentang fungsi 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan memahami 
dan membuat (a) 








dan membuat (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) 
untuk fungsi nyata. 




secara lebih cepat) 































frasa nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai kegiatan, 
kejadian, peristiwa, dan 
hari penting bagi siswa 
dan guru, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku santun, 
peduli, percaya diri, 
kerjasama, dan 
bertanggung jawab..  
Multimedia: 
Layout dan dekorasi yang 
membuat tampilan teks 
lebih menarik. 
 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaannya. 
 Secara kolaboratif siswa meniru 
contoh-contoh yang ada untuk 
membuat (a) pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ pemberitahuan 
(notice) untuk fungsi nyata di 
lingkungan kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari berbagai (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ pemberitahuan 
(notice) yang telah dikumpulkan 
dari berbagai sumber tersebut di 
atas. 
 Siswa menganalisis perbedaan dan 
persamaan dalam hal fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari berbagai (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ pemberitahuan 
(notice) yang telah dipelajari  
tersebut di atas dengan yang ada 
di sumber-sumber lain, atau 
dengan yang digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
menghasilkan (a) 
pesan singkat dan 
(b) pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice) sesuai fungsi 
sosialnya, di dalam 
dan di luar kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 



















membuat (a) pesan 















kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat lebih banyak (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ pemberitahuan 
(notice) dalam bahasa Inggris 
untuk fungsi sosial nyata di kelas, 
sekolah, dan rumah. 
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
membuat (a) pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ pemberitahuan 
(notice) dan menuliskannya dalam 




 Kumpulan karya 
berbagai (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice) yang telah 
dibuat. 
 Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa berbagai (a) 




3.14 Memahami fungsi 
sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari 





4.18  Menangkap 
makna teks naratif 
Teks naratif, berbentuk 
fabel pendek dan 
sederhana 




luhur melalui cerita 
dengan tokoh binatang. 
Mengamati 
 Siswa menyalin dengan tulisan 
tangan yang rapi beberapa fabel, 
pendek dan sederhana dari 
berbagai sumber, dengan 
menggunakan ejaan dan tanda 
baca dengan benar. 
 Siswa membaca dan 
mendengarkan fabel tersebut 
untuk memahami isi pesannya. 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat pemahaman 
fungsi sosial teks 






































(gagasan utama dan 
informasi rinci) 




b. Memberikan penilaian 
(evaluasi) tentang situasi 
dan kondisi terjadinya 
cerita. 
c. Memaparkan krisis yang 
terjadi terhadap tokoh 
utama (komplikasi) 
d. Memaparkan akhir 
cerita, di mana krisis 
berakhir (resolusi) 
dengan bahagia atau 
sedih 




(1) Tata bahasa: Simple 
Past tense, Past 
Continuous Tense 
(2) Kalimat langung dan 
tidak langsung 
(3) Kosa kata: tokoh 
binatang dalam fabel, 
tempat dan benda-
 Dengan bimbingan guru, siswa 
mengidentifikasi fungsi sosialnya, 
struktur teks (termasuk a.l. 
gagasan utama dan informasi 
rinci) dari setiap fabel tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan tentang fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari setiap fabel 
tersebut.. 
Mengumpulkan Informasi 
 Secara kolaboratif, siswa mencari 
dan mengumpulan beberapa fabel 
pendek dan sederhana dari 
berbagai sumber, termasuk dari 
internet, film, koran, majalah, 
buku teks, dsb. 
 Siswa membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk buku 
teks, untuk mengetahui fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari fabel. 
 Siswa membaca semua fabel yang 
telah terkumpul tsb., secara lebih 
cermat dengan cara 
mengidentifikasi dan 
menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap teks 
- tokoh, tempat, waktu, 
pesan fabel. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 







 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
cinta damai, dan 
percaya diri yang 
menyertai tindakan 





Menganalisis isi pesan 
fabel. 




secara lebih cepat) 





 Contoh teks 
dari sumber 
otentik 





























benda terkait tokoh 
(4) Adverbia penghubung 
waktu: first, then, after 
that, before, at last, 
finally, dsb. 
(5) Adverbia dan frasa 
preposisional 
penunjuk waktu: a 
long time ago, one day, 
in the morning, the next 
day, immediately, dsb. 
(6) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(7) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(8) Ejaan dan tanda baca 
(9) Tulisan tangan 
Topik 
Cerita yang memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, kerjasama, 
dan bertanggung jawab. 
 
terjadinya cerita 
- krisis yang terjadi terhadap 
tokoh 
- akhir cerita di mana krisis 
berakhir 
- komentar atau penilaian umum 
tentang fabel (opsional, jika 
ada) 
- kosa kata, tata bahasa, 
ucapan, tekanan kata, ejaan, 
tanda baca yang digunakan 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari beberapa fabel 
yang telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber tersebut di atas. 
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang hasil analisis mereka 
tentang fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang 
digunakan dalam fabel yang 
mereka baca.  
Mengkomunikasikan 
 Siswa menyampaikan beberapa 
fabel pendek dan sederhana yang 
telah dibacanya kepada teman-
temannya, dengan cara antara lain 
membacakan, menyalin dan 
menerbitkan di majalah dinding, 
dan menganalisis isi 
pesan fabel pendek 
dan sederhana. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 



















 Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa fabel yang 
telah dibuat. 












bertanya jawab, membahas 
pandangan masing-masing tentang 
isi fabel, dsb. 
 Siswa berupaya membaca secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
memahami fabel  dan 
menuliskannya dalam jurnal 





3.15 Memahami fungsi 
sosial dan unsur 
kebahasaan dalam 
lagu pesan dalam 
lagu. 
4.19 Menangkap makna  
lagu. 
 
Lagu pendek dan 
sederhana 
Fungsi sosial  
Memahami pesan moral 
lagu dan menghargai lagu 
sebagai karya seni  
Unsur kebahasaan 
(1) Kata, ungkapan, dan 
tata bahasa dalam 
karya seni berbentuk 
lagu. 
(2) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
Mengamati 
 Siswa menyalin dengan tulisan 
tangan beberapa lagu berbahasa 
Inggris sangat sederhana yang 
memberikan keteladanan atau 
menginspirasi di dalam buku 
koleksi lagunya. 
 Siswa berusaha memahami isi 
pesan lagu dengan menguasai 
unsur kebahasaan di dalamnya. 
 Hanya jika memungkinkan 
semuanya, siswa menyanyikan 
lagu-lagu tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa menanyakan dan 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial lagu. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam memahami isi 
pesan lagu. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 




tanda baca, tulisan 
tangan. 




 Buku Teks 
wajib 


























secara tepat dalam 
frasa nominal  
(3) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(4) Ejaan dan tanda baca. 
(5) Tulisan tangan 
Topik 
Hal-hal yang memberikan 
keteladanan dan inspirasi 
untuk berperilaku peduli 
dan cinta damai. 
 
mempertanyakan isi pesan dan 
unsur kebahasaan yang digunakan. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa membaca (dan jika 
memungkinkan, mendengarkan) 
salah satu lagu yang telah disalin. 
 Siswa menirukan membaca 
nyaring (dan jika memungkinkan, 
menyanyikan)  lagu tsb. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (isi pesan dan unsur 
kebahasaan) lagu tsb. 
 Siswa menuliskan pendapat dan 
perasaannya tentang isi lagu tsb. 
dalam buku koleksi lagunya. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan isi pesan 
dan unsur kebahasaan yang 
terdapat dalam beberapa lagu 
dalam buku koleksi lagunya 
tersebut di atas atau dengan lagu-
lagu lain. 
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang pendapat dan perasaanya 
tentang lagu-lagu tersebut. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa membacakan dan 
melaporkan analisisnya tentang 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
pemaparan tentang 
isi pesan serta 
pendapat dan 
perasaan siswa 






menyebutkan isi pesan 
lagu secara singkat dan 
menyatakan kesan 
atau pendapatnya. 




secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
interaksi siswa 
berusaha memahami 
fungsi sosial dan 
unsur kebahasaan 
dalam lagu. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 

























satu lagu lain pilihan sendiri dalam 
kerja kelompok, dengan cara 
menyebutkan isi pesan serta 
pendapat dan perasaannya tentang 
lagu tersebut. 
 Siswa berupaya membaca secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
memahami isi lagu dan 
menuliskannya dalam jurnal 


























tentang isi pesan lagu. 
Portofolio 
 Kumpulan lagu yang 
ditulis tangan 
 Kumpulan hasil 
analisis tentang 



















Perceptual Learning-Style Preference Questionnaire 
Name : 
Class  : 
Adress: 
Gender : 
Directions: People learned many different ways.  For example, some people are primarily 
with their eyes (visual learners) or with the her ears (auditory learners); some people prefer to 
learn by experience and/or by” hands-on” tasks (kinesthetic or tactile learners); some people 
learn better when they work alone while others prefer to learning groups.  
This questionnaire has been designed to help you identify the way(s) you learn best the 
way(s) you prefer to learn. Read each statement on the following pages and respond to the 
statements as they apply to your learning at school. Decide whether you agree or disagree 
with each statement.  For example, if you strongly agree, mark: 
SA A U D SD 
 Strongly Agree Agree   Undecided Disagree Strongly 
Disagree 
      
 
Respond to each statement quickly, without too much thought.  Try not to change your 
responses after you choose them.  Please answer all the questions.   
 5 4 3 2 1 
Item SA A U D SD 
1. When the teacher tells me the instructions I understand 
better. 
     
2. I prefer to learn by moving around and doing 
something in class. 
     
3. I get more work done when I work with others.      
4. I learn more when I study with a group.      
5. In class, I learn best when I work with others.      
6. I learn better by reading what teacher writes on the 
whiteboard. 
     
7. When someone tells me how to do something in class, 
I learn better. 
     
8. When I make things in class, I learn better.      
9. I remember things I have heard in class better than 
things I have read. 
     
10. When I read instructions, I remember them better.         
11. I learn more when I can make a model of something.      
12. I understand better when I read instructions myself.      
13. When I study alone, I remember things better.      
14. I learn more when I make something for class project.      
 
 
15. I enjoy learning in class by doing experiments.      
16. I learn better when I make drawings as I study.      
17. I learn better in class when the teacher gives a lecture.      
18. When I work alone, I learn better.      
19. I understand things better in class when I participate 
in role-playing. 
     
20. I learn better in class when I listen to someone.      
21.  I enjoy working on an assignment with two or three 
classmates. 
     
22. When I build something, I remember what I have 
learned better. 
     
23. I prefer to study with others.      
24. I learn better by seeing the directions than by listening 
to someone. 
     
25.  I enjoy making something for a class project.      
26. I learn best in class when I can participate in related 
activities. 
     
27. In class I work better when I work alone.      
28.  I prefer working on projects by myself.      
29. I learn more by reading textbooks than by listening to 
lectures. 
     
30. In general I prefer to work by myself.      
       
Self-Scoring Instructions:  
There are five questions for each learning category in this questionnaire.  The questions are 













5 4 3 2 1 
 
Fill in the blanks below with the numerical value of each answer.  For example, if answered 
strongly agree (SA) for question six (a visual question), write and number five (SA) on the 
blank next to question six below. When you have completed all the numerical values for 
visual, add the numbers.  Multiply the answer by two, and put the total in the appropriate 
blank.  
Follow the process for each of the learning style categories.  When you're finished, look at 
the scale at the bottom of the page; it will help you determine your major learning style 





Perceptual Learning-Style Preference Questionnaire Scoring Sheet 
 VISUAL  TACTILE 
QUESTION SCORE QUESTION SCORE 
6  11  
10  14  
12  16  
24  22  
29  25  
Total  Total  
Score=Total  X 2  Score=Total  X 2  
    
 AUDITORY  GROUP 
QUESTION SCORE QUESTION SCORE 
1  3  
7  4  
9  5  
17  21  
20  23  
Total  Total  
Score=Total  X 2  Score=Total    
    
 KINESTHETIC  INDIVIDUAL 
QUESTION SCORE QUESTION SCORE 
2  13  
8  18  
15  27  
19  28  
26  30  
Total  Total  
Score=Total X 2  Score=Total X 2  
    
 
Major learning style preference 40 - 50 
Minor learning style preference 25 - 39 
Negligible  0 - 24 
 
Explanation of learning style preferences  
Students learn in many different ways.  The questionnaire you completed and scored showed 
which way you prefer to learn.  In many cases, students’ learning style preferences show how 
well students learn material in different situations. The explanations of major learning style 
 
 
preferences below describe the characteristics of those learners.  The descriptions with you 
some information about ways in which you learn best.  
Visual major learning style preference 
You learn well from seeing words in books, on the board, and in workbooks.  You remember 
and understand information and instructions better if you read them.  You don't need as much 
oral explanation as an auditory learner, and you can often learn more alone, with a book.  
You shoul d take notes from lectures at oral directions if you want to remember information.  
Auditory major learning style preference  
You learn from hearing words spoken them from oral explanations.  You may remember 
information by reading aloud or by moving your lips as you read, especially when you're 
learning the material.  You benefit from hearing audiotapes, lectures, and class discussions.  
You benefit from making tapes to listen to, by teaching other students, and by conversing 
with your teacher.  
Kinesthetic major learning style preference  
You learn best by experience, by being involved physically in classroom experiences.  You 
remember information well when you actively participate in activities, field trips, and role-
playing in the classroom.  The combination of stimuli for example, an audiotape combined 
with an activity, will help you understand the material  
Tactile major learning style preference  
You learn best and you have the opportunity to do you hands-on experiences with materials.  
That is, working on experiments in a laboratory, handling and building models, and touching 
and working with materials to provide you with the most successful learning situation. 
Writing notes or instructions can help you remember information, and physical involvement 
in class related activities may help you understand new information  
Group a major learning style preference  
You learn more easily when you study with at least one other student, and you will be more 
successful completing work well when you work with others.  You value group interaction in 
class work with other students, and you remember information better when you work with 
two or three classmates.  The stimulation you receive from group work help should learn and 
understand new information.  
Individual major learning style preference  
You learn best when you work alone.  You think well when you study alone, and you 
remember information you learn by yourself.  You understand the material best when you 




Minor learning styles  
In most cases, minor learning styles indicate areas where you can function well as a learner.  
Usually a very successful learner can learn in several different ways.  
Negligible learning styles  
Often, the negligible score indicates that you have had difficulty learning in that way.  One 
solution may be to direct learning to your stronger styles.  Another solution might be to try to 
work on some of the skills to strengthen your learning style in the negligible area  
 This explanation was adapted from the C.I.T.E. Learning Styles Instrument, Murdoch Teacher Center, Wichita, KS 67208. 




Questionnaire Socio-Economic Status  
Student questionnaire 
I. Introduction 
With this we provide a list of questions (questionnaire) to students, please be able 
to help us provide data in relation to the socioeconomic status of your parents, for 
the purposes of our research. the results of this questionnaire are solely needed in 
terms of research as one of the requirements for completing studies. Therefore, we 
expect the willingness of all students to give honest answers as they are. finally, for 
the help and cooperation of students, we don't forget to thank you. 





III. Charging instructions 
1. Put an (X) on one of the answer choices that you think is most appropriate. 
2. All answers you give are considered correct and confidentiality is guaranteed. 
3. Thank you for the answer you gave. 
IV. Instrument lattice grid 
Number Indicators Question items Amount  
1 Educational 1,2,3,4 4 
2 Occupational 5,6 2 
3 Income 7,8,9 3 
 Total  9 
 
IV. Questions 
1. What was your father's last education? 
a. College 
b. Senior High school / equivalent 
c. Junior High School / equivalent 
d. Elementary school / equivalent 
e. No school 
 
 
2. What was your mother's last education? 
a. College 
b. Senior High School / equivalent 
c. Junior High School / equivalent 
d. Elementary School / equivalent 
e. No school 




d. Skill Course 
e. Nothing 




d. Skill Course 
e. Nothing 
5. What is your father's occupation? 
a. Professionals / lecturers / legal experts and the like 
b. PNS / Administrative / staff 
c. Entrepreneur / trade 
d. Workers / farmers / fishermen 
e. Does not work. 
6. What is your mother's occupation? 
a. Professional / lecturer / legal expert / and the like. 
b. PNS / Administrative / staff 
 
 
c. Entrepreneur / trade 
d. Laborers / farmers / tailors, and the like. 
e. Does not work. 
7. What is your father's income (including basic salary and side business) 
a. More than 3 million rupiah 
b. Rp 2,000,000 to Rp 3,000,000 
c. Rp 1,000,000 to Rp 2,000,000 
d. IDR 500,000 to IDR 1,000,000 
e. 0 - IDR 500,000 
8. What is your mother's income? 
a. More than 3 million rupiah 
b. Rp 2,000,000 to Rp 3,000,000 
c. Rp 1,000,000 to Rp 2,000,000 
d. IDR 500,000 to IDR 1,000,000 
e. 0 - IDR 500,000 
9. How much is monthly income in your family? 
a. More than 3 million rupiah 
b. Rp 2,000,000 to Rp 3,000,000 
c. Rp 1,000,000 to Rp 2,000,000 
d. IDR 500,000 to IDR 1,000,000 






























































Visual Auditory Kinesthetic Tactile Individual Group 
Student  1 42 48 42 32 40 44 
Student  2 24 44 42 34 36 38 
Student  3 46 40 34 34 40 36 
Student  4 40 40 38 38 40 28 
Student  5 38 38 42 30 48 30 
Student  6 42 38 44 28 44 30 
Student  7 48 46 34 36 42 32 
Student  8 42 42 38 34 44 24 
Student  9 30 38 46 30 42 32 
Student  10 48 40 48 22 36 22 
Student  11 50 42 40 40 44 38 
Student  12 38 44 46 38 44 38 
Student  13 40 48 34 38 48 32 
Student  14 40 42 44 34 42 30 
Student  15 48 42 36 26 48 38 
Student  16 46 34 38 24 50 38 
Student  17 28 38 38 30 38 38 
Student  18 32 38 40 24 42 24 
Student  19 40 50 42 28 44 38 
Student  20 32 40 40 28 50 32 
Student  21 40 32 22 22 46 24 
Student  22 44 44 38 28 42 40 
Student  23 38 46 50 26 46 26 
Student  24 36 44 44 38 30 36 
Student  25 42 40 38 38 48 30 
Student  26 42 42 38 26 38 32 
Student  27 42 42 44 28 40 28 
Student  28 44 46 44 28 38 38 
Student  29 42 46 46 38 42 40 
Student  30 36 46 44 26 48 26 
Student  31 40 42 38 24 38 28 
Student  32 34 40 48 34 50 32 
Student  33 40 44 38 36 44 38 
Student  34 34 40 40 40 42 30 
Student  35 36 44 34 28 42 30 
Student  36 36 48 42 30 46 34 
Student  37 28 48 48 42 46 38 
Student  38 34 40 38 38 38 26 
Student  39 30 42 36 28 42 26 





Visual Auditory Kinesthetic Tactile Individual Group 
Student  41 30 40 46 32 44 32 
Student  42 36 38 42 34 38 34 
Student  43 42 42 46 38 44 38 
Student  44 38 42 48 28 46 28 
Student  45 30 38 36 36 38 30 
Student  46 34 46 42 32 48 32 
Student  47 36 44 44 42 50 28 
Student  48 40 38 42 26 44 28 
Student  49 36 42 48 30 42 30 
Student  50 40 42 46 42 44 40 
Total Score 1904 2102 2064 1606 2146 1622 





The Score Recapitulation of Students’ socioeconomic status 
 
 
No Students Score Category 
1 Student 1 57 Middle 
2 Student 2 46 Middle 
3 Student 3 42 Middle 
4 Student 4 53 Middle 
5 Student 5 39 Low 
6 Student 6 44 Middle 
7 Student 7 34 Low 
8 Student 8 46 Middle 
9 Student 9 45 Middle 
10 Student 10 49 Middle 
11 Student 11 64 High 
12 Student 12 59 High 
13 Student 13 55 Middle 
14 Student 14 52 Middle 
15 Student 15 51 Middle 
16 Student 16 56 Middle 
17 Student 17 52 Middle 
18 Student 18 49 Middle 
19 Student 19 57 Middle 
20 Student 20 37 Low 
21 Student 21 27 Low 
22 Student 22 50 Middle 
23 Student 23 45 Middle 
24 Student 24 51 Middle 
25 Student 25 50 Middle 
26 Student 26 49 Middle 
27 Student 27 50 Middle 
28 Student 28 47 Middle 
29 Student 29 65 High 
30 Student 30 41 Low 
31 Student 31 33 Low 
32 Student 32 56 Middle 
33 Student 33 52 Middle 
34 Student 34 55 Middle 
35 Student 35 42 Middle 
36 Student 36 53 Middle 
37 Student 37 63 High 
38 Student 38 46 Middle 
39 Student 39 38 Low 
40 Student 40 42 Middle 
 
 
No Students Score Category 
41 Student 41 46 Middle 
42 Student 42 50 Middle 
43 Student 43 63 High 
44 Student 44 56 Middle 
45 Student 45 45 Middle 
46 Student 46 56 Middle 
47 Student 47 51 Middle 
48 Student 48 49 Middle 
49 Student 49 50 Middle 
50 Student 50 63 High 
Total 2471  
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